






























Own- and Cross-Price Elasticities from Household 
Data,” J. Econometrics, , 1;  “Quality, Quantity, 





可能なことを提示した（Deaton, A., The Analysis 
of Household Surveys: Microeconomic Analysis 
for Development Policy, Johns Hopkins University 
Press, 1; Deaton and Zaidi, Guidelines for 
Constructing Consumption Aggregates for Welfare 
Analysis, LSMS Working Paper, 1, The World 
Bank, 2002）。この手法はその後短期間に多く
の信奉者を生んだ（Dong et al., 1; Perali and 
Chavas, 2000; Yen et al., 200; Chern et al., 200; 







うし、またすべての人間に対して同じである（Stigler and Becker, “De Gustibus Non Est 

























Dong et al. はDeaton の手法を踏襲し、1
年-11月における2,972世帯のweekly家計調
査の結果を基に、メキシコの食品需要の体系分
析を試みている（“Food Demand in Mexico: An 
Application of the Amemiya-Tobin Approach to the 








むね似通っているとの見方である *1。“tastes are 





妥当な結果を得ている（ Seal et al. International 


















*1　Dong, Gould, and Kaiser, “Food Demand in 
Mexico” op. cit. ; Perali and Chavas, “Demand 
Equations from Large Cross-Section Data.” op.cit.
*2　Frankは、「嗜好 （tastes）は変異しうるのみな
らず、異なるに違いない」と述べ、始に引




























































と予測する（Gokhale, Kotlikoff, and Sabelhaus, 
“Understanding the Postwar Decline in U.S. Saving: 














































































































































































































































































































20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 総平均
1996年 90 94 115 135 139 112 114.2
2006年 85 92 100 110 130 120 106.2
表２　世帯主年齢階級別鮮魚の購入量（世帯員1
人当たり）の変遷、1-200年
世帯主年齢 1979-81 1989-91 1999-01 2008
  -29 歳  8.89  5.70  4.80  4.33
30-39 歳 11.07  8.07  5.81  5.05
40-49 歳 12.81 11.34  9.04  6.57
50-59 歳 15.89 14.54 14.30 10.96
60 歳 + 16.74 15.98 16.96 15.87


















































































































＝0.X2＝1. …… （11） と想定できれば、









X4  2. 0／4＝20















































































疑問を投げている（Smith, 2004, p. 11）。
































































年次 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 歳





































1 9.79 10.28 11.34 12.23 13.8 14.79 15.06 16.5 18.97 19.89 20.38 19.39 18.05 16.37
14 9.19 9.28 9.28 9.89 12.77 14.39 15.73 17.54 18.91 20.67 21.19 20.05 18.63 16.85
1 7.51 8.39 8.49 8.53 10.37 12.25 14.61 17.28 18.59 19.13 19.56 18.91 17.84 16.23
14 5.72 7.02 7.71 7.87 9.79 11.54 14.51 17.86 20.15 20.26 19.85 19.4 18.46 16.94
1 3.84 5.15 5.96 6.62 8.26 10.1 12.65 15.62 18.33 20.25 20.43 19.95 18.91 17.31
2004 2.74 4.07 5.28 6.31 7.73 9.25 11.11 13.85 17.07 19.08 20.05 20.23 19.03 17.34
200 2.24 3.28 4.52 5.82 7.07 8.11 9.24 11.21 13.83 16.36 18.45 19.11 17.95 16.28
出所：『家計調査』世帯主年齢階級別データから、Tanaka et al. modelを使って、森が推計．
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ある年次、t 年における、年齢 i 歳、出生コ
ウホート（k）の平均消費量、Xitは、一般に次式
（12）で表現される。





























 効果 SE  効果 SE
年齢階級：
10-14 … -3.30  0.74
15-19 … -3.19  0.65
20-24 … -3.31  0.55
25-29 … -3.46  0.45
30-34 … -2.76  0.36
35-39 … -2.08  0.28
40-44 … -1.00  0.24
45-49 …  0.73  0.24
50-54 …  2.41  0.28
55-59 …  3.49  0.36
60-64 …  4.00  0.45
65-69 …  3.76  0.55
70-74 …  2.93  0.65
75＋……  1.78  2.92
時代 ：
1979 …   0.74  0.36
1984 …   0.72  0.27
1989 …  -0.03  0.19
1994 …   0.20  0.16
1999 …  -0.20  0.19   
2004 …  -0.38  0.27
2008 …  -1.05  0.36
コウホート（出生期間）;
  -1904 …  1.18  1.10
1905-09 …  1.46  0.98
1910-14 …  1.85  0.88
1915-19 …  2.31  0.77
1920-24 …  2.69  0.66
1925-29 …  2.91  0.56
1930-34 …  2.90  0.56
1935-39 …  3.27  0.37
1940-44 …  3.51  0.30
1945-49 …  2.93  0.26
1950-54 …  1.79  0.26
1955-59 …  0.37  0.30
1960-64 … -0.70  0.37
1965-69 … -1.34  0.45
1970-74 … -1.90  0.56
1975-79 … -2.73  0.66
1980-84 … -3.80  0.77
1985-89 … -4.91  0.88
1990-94 … -5.73  0.98





 効果 SE  効果 SE
年齢階級：
10-14 … -4.26  0.23
15-19 … -4.00  0.23
20-24 … -4.03  0.23
25-29 … -4.19  0.23
30-34 … -3.22  0.23
35-39 … -2.43  0.23
40-44 … -1.21  0.23
45-49 …  0.78  0.23
50-54 …  2.72  0.23
55-59 …  3.95  0.23
60-64 …  4.66  0.23
65-69 …  4.59  0.23
70-74 …  3.90  0.23
75＋……  2.74  0.23
時代 ：
1979 …  1.24   0.15
1984 …  1.10   0.15
1989 …  0.03   0.15
1994 …  0.23   0.15
1999 … -0.39   0.15   
2004 … -0.65   0.15
2008 … -1.55   0.15
コウホート（出生期間）;
  -1904 … -0.52  0.56
1905-09 …  0.05  0.40
1910-14 …  0.64  0.33
1915-19 …  1.27  0.29
1920-24 …  1.83  0.27
1925-29 …  2.21  0.25
1930-34 …  2.28  0.23
1935-39 …  2.90  0.24
1940-44 …  3.42  0.25
1945-49 …  2.99  0.25
1950-54 …  2.01  0.25
1955-59 …  0.67  0.25
1960-64 … -0.25  0.24
1965-69 … -0.69  0.23
1970-74 … -1.06  0.25
1975-79 … -1.73  0.27
1980-84 … -2.70  0.29
1985-89 … -3.80  0.33
1990-94 … -4.66  0.40




















るかの “a poor approximation”かもしれない




Houthakker, 11; Salathe, 1とSchrimperに
よるコメント , 1; Blisard et al., 200; 森・













































1 13.06   943.3 100.0 89.1 125.0  81.3 114.0 12.03
14 12.90   995.5 105.5 104.0 120.5  88.7 102.8 12.27
1 12.00 1,089.8 115.5 101.5 111.2  85.2  93.3 12.56
14 12.18 1.145.3 121.4 104.8 104.0  89.3  88.6 12.79
1 11.73 1,140.3 120.9 110.1 106.9  94.6  91.8 12.68
2004 11.55 1.134.5 120.5 101.8 101.5  98.3  98.0 12.10






































I 42.8 歳 877.0  9.4
II 42.9 歳 1004.1  9.9
III 45.2 歳 1135.2 11.1
IV 47.3 歳 1258.9 12.2















































































や t-値などもクリヤー：Mori et al., 200; Mori, 





























1 13.06 12.96 ＋ 0.74 ＝ 13.70 12.91 ＋ 1.24 ＝ 14.15
14 12.90 12.96 ＋ 0.72 ＝ 13.68 12.91 ＋ 1.10 ＝ 14.01
1 12.00 12.96 － 0.03 ＝ 12.93 12.91 ＋ 0.03 ＝ 12.94
14 12.18 12.96 ＋ 0.20 ＝ 13.16 12.91 ＋ 0.23 ＝ 13.14
1 11.73 12.96 － 0.20 ＝ 12.76 12.91 － 0.39 ＝ 12.52
2004 11.55 12.96 － 0.38 ＝ 12.58 12.91 － 0.65 ＝ 12.26


































10~14 1~1 20~24 2~2 0~4 ~ 40~44 4~4 0~4 ~ 0~4 ~ 0~4 ~　歳
1人当たり kg／1人 kg/person
200 2.24 3.28 4.52 5.82 7.07 8.11 9.24 11.21 13.83 16.36 18.45 19.11 17.95 16.28
2020 2.56 2.67 2.55 2.72 4.24 6.03 8.18 10.74 12.98 14.70 16.28 17.46 17.77 17.20 
200 2.56 2.67 2.55 2.40 3.10 4.10 6.00  8.84 11.59 13.50 14.57 14.97 15.21 15.48 
階級計 kilo ton kilo tons
200 13.3 19.9 30.3 43.3 58.7 79.1 80.6  90.1 105.7 141.4 184.4 157.1 125.1 168.0 
2020 12.6 15.0 15.6 17.1 28.7 44.6 67.3 103.3 111.9 114.5 118.7 141.2 161.2 211.8 
200 10.1 11.6 13.1 14.0 19.3 25.7 40.2 64.6  93.5 126.1 119.2 109.8 101.6 219.4 
総計 計：kt 0歳＋計 %：0歳＋
200 1297.0 881.7 68.0 
2020 1163.5 859.3 73.9 
200  968.2 769.6 79.5 
表11　鮮魚の年齢別個人家計消費の予測、201年および202年：IEモデルのパラメータ推計に基づく
10~14 1~1 20~24 2~2 0~4 ~ 40~44 4~4 0~4 ~ 0~4 ~ 0~4 ~　歳
1人当たり kg／1人 kg/person
200 2.24 3.28 4.52 5.82 7.07 8.11 9.24 11.21 13.83 16.36 18.45 19.11 17.95 16.28
201 2.25 2.51 2.48 2.51 4.34 6.23 8.42 11.08 13.39 15.06 16.69 17.96 18.25 17.52
202 2.25 2.51 2.48 2.32 3.29 4.20 6.35  9.44 12.35 14.25 15.33 15.70 15.93 16.11
階級計 kilo ton kilo ton
200 13.3 19.9 30.3 43.3 58.7 79.1 80.6 90.1 105.7 141.4 184.4 157.1 125.1 168.0
2020 11.1 14.1 15.2 15.7 29.4 46.1 69.2 106.6 114.4 117.3 121.7 145.3 165.6 215.7
200  8.9 10.9 12.7 13.6 20.5 26.3 42.6  69.0  99.6 133.1 125.5 115.1 106.4 228.3
総計 計：kt 0歳＋計 %：0歳＋
200 1297.0 881.7 68.0
2020 1187.4 880.0 74.1
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